



the Systems of′reaching―Learning in
The COnditions Of Questioning
the Classroom:






























































の基本的な手法は,lAl構造的手法 (StruCturing Move),(Bl誘引的手法 (StiCiting Move),lCl応答
的手法 (Responding Move),lDl反応的手法 (Reacting Move)をあげている。lAlは,授業に方向








































②. ・……についてはどうでしょうか (What abOut,how about)
③. どんな種類の (What type Of,sort of,kind of)
④.どのように,どのような方法で (HOW,in what manner―way)
⑥。なぜ,どのような目的,原因,理由から,目的,原因,理由はなにか(Why,fOr what
purpose―cause―reason,what is the purpose―cause―reason)
⑥.だれ,だれを(に)(WhO,WhOm)
⑦.いつ (When,at what time)
③.どこ (Where,at what place)
⑨.どれだけ,どの程度,どれだけの (HOW muCh many,to what degree―extent,how
X)
⑩.どちら(WhiCh),いかなるOVhat X)。いかなる(PrepOSition what―X),だれの(WhOSe
X),……とはなんですか (What is t4e X that)
○誘引的手法の文体的意味
(1)提示の長さ























































① ② Э ④ ⑤ ⑥ ⑦ ③ ③ ⑩ 計
① 1 1 1 4 7 感 情 受 容
② 4 3 6 讃賞
③ 1 2 アイディア受容
④ 8 4 1 5 2 問発
⑤ 2 義講




③ 2 2 1 7 応 答 的 発 言
⑨ 3 2 自 発 的 発 言
⑩ 1 1 4 5 黙沈
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表3.六年生の授業の発言マトリックス










応 答 的 発 言
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